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Aus dem bisher Gesagten kann gefolgert werden: Der Einfluß der Bachsehen Fantasie 
auf Beethoven ist in Klangassoziationen, in Reminiszenzen an Tonbildungen und in der 
Wirkung der gleichen Tonart zu suchen. In zweiter Linie könnte man noch von Ein-
wirkungen auf den Gesamtplan und auf die Kornpositionstechnik sprechen, wobei jedoch 
zu berlicksichtigen ist, daß es sich um zwei auf verschiedenen Klangidealen beruhen-
de, voneinander abweichende Formtypen handelt. 
Frederick W. Sternfeld 
GOETHE AND BEETHOVEN 
Where did Beethoven and Goethe rneet on the artistic plane? (For it is only with this 
level that we are concerned, not with personal gossip, and not even with personal or 
social syrnpathies or antipathies.) In spite of Goethe's serious and prolonged efforts 
to come to grips with "Faust" and "Wilhelm Meister", the crucial and successful 
meeting of their respective arts took place only once, in the winter of 1809/10, when 
Beethoven cornposed "Egrnont" . This was first perforrned with Beethoven's rnusic in 
Vienna on 15th June, 1810, and at Weimar on 29 January, 1814. 
When E. T. A. Hoffmann reviewed the "Egrnont" score, he opened his rernarks as 
follows: 
"Es ist wohl eine erfreuliche Erscheinung, zwei grosse Meister in einem herrli-
chen Werke verbunden und so jede Forderung des sinnigen Kenners auf das schönste 
erfüllt zu sehen" . 
Hoffmann continues: 
"Beethoven ... hat bewiesen, dass er gewiss unter vielen Komponisten der war, 
welcher die zarte und zugleich kräftige Dichtung tief in seinem Innern auffasste: 
jeder Ton, den der Dichter anschlug, klang in seinem Gemüte wie auf gleichge-
stimmter, mitvibrierender Saite wieder ... " . 
Here Hoffmann articulates irnportant insights: (1) he surns up the expectation of the 
entire German nation; (2) he expresses the secret of artistic cornpatibility between 
the text and score of "Egmont", and (3) he offers an astute assessment why Beethoven 
was the right cornposer for the tragedy which displayed not only tenderness ("Zartheit" ) 
but also strength ("Kraft"). lt is because Goethe sees Egmont and Klärehen as "kräftig" 
as well as "zart" that the work engaged the entire artistic spectrum of Beethoven's 
genius. 
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In order to comprehend Beethoven's sympathies we must remember that he was a 
contemporary not only of Wordsworth and Coleridge, but also of the consul of the 
French revolution, Napoleon Bonaparte. A powerful yearning for freedom, to be 
achieved even at the price of rebellion and death, was an ideal that appealed powerfully 
to such men as Beethoven, Bonaparte and Schiller. (Whether Bonaparte remained faith-
ful to that ideal is irrelevant here.) lt is this community of sentiment between such 
texts as "Egmont", "Fidelio" and "Freude schöner Götterfunken" which is helpful 
to us in understanding what it was that drew Beethoven to "Egmont" . 
Shortly before, in the years 1807 /09, he had made a sustained effort to set to music 
the lyrics from "Wilhelm Meister" . As a result, Breitkopf published in 1810 "Kennst 
du das Land wo die Zitronen blUhn" as part of op. 75; andin the same year the Kunst 
und Industrie Comptoir in Vienna published "Nur wer die Sehnsucht kennt, weiss was 
ich leide" . (One version appeared in 1808 in the periodical "Prometheus" . ) This 
latter publication is truly astounding, because it acknowledges Goethe's complex 
greatness in an unusual manner: four different compositions of the same text are 
offered to the public simultaneously, as alternatives, as it were. Beethoven's autograph 
(Sammlung Bodmer) carries the remark:"N. B. Ich hatte nicht Zeit genug, um ein 
Gutes hervorzubringen, daher mehrere Versuche" . We know that other composers, 
notably Schubert and Zelter, wrote different versions of this difficult lyric at successive 
stages of their careers, but the simultaneous publication of alternatives is sui generis 
in the history of music. We know that Goethe did not approve of Beethoven's setting 
of "Kennst du das Land" because it lacked the required folk-tone, because it was an 
"Aria", not a "Lied•. And obviously, Beethoven himself did not consider any of the 
four versions of "Nur wer die Sehnsucht kennt" as a perfect reflection of the poetry. 
Some of these versions were in the form of a strophic "Lied"; others tend more in the 
direction of a "durchkomponiertes Lied" or "Aria" (an "Aria" in Goethe's sense, we 
would call it "Romantic song"). What attracted Beethoven to the character of Mignon, 
who speaks through both these lyrics, was its mysterious and elusive charm, its 
"attrativa", to use the Italian term Goethe himself applied. There is also the tragic 
fate which unites the characters of both Mignon and Egmont, and the irresistible way 
in which they are compelled to fulfill themselves . Both are instances of the "demonic", 
to use another favourite term of Goethe. E. T. A. Hoffmann was deeply sensitive to the 
demonic in such works as "Don Giovanni", but not so Beethoven who considered the 
subject matter of Mozart's opere buffe as frivolous. Could it be that the absence of 
the heroic and the morally responsible elements in "Wilhelm Meister" was one of the 
reasons why Beethoven eventually abandoned the plan to set to music all of the lyrics 
from the great novel, as Hugo Wolf later did? 
When Goethe finally published his "Faust, der Tragödie erster Teil• in 1808, this work 
proved a powerful stimulus for several cornposers, including Beethoven. Beethoven's 
op. 75 of 1810 included, besides "Kennst du das Land" from "Meister", "Es war ein-
mal ein König der hatt' einen großen Floh" from "Faust". After the personal meeting 
between Goethe and Beethoven in Teplitz in the summer of 1812, Beethoven's letter 
to his publisher Breitkopf is significant: 
"Dass Goethe hier ist, schrieb ich Ihnen. Täglich bin ich mit ihm zusammen. Er 
verspricht mir etwas zu schreiben. Wenn's mir mit ihm nur nicht geht, wie anderen 
mit mir!!! ... [Man] verspricht's mit bestem Willen, und's wird doch nichts. 
Schicken Sie mir auf der Briefpost die 6 Gesänge von mir, worin das 'Kennst du das 
Land' von Goethe begriffen ist" . 
From this letter we learn that Beethoven considered "Kennst du das Land" a more 
perfect sample of his art than "Nur wer die Sehnsucht kennt". When he speaks of 
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promises made but not kept (or at least not kept in time) he is rightly referring to 
himself. Beethoven's music for "Egmont" was not ready for the performance in 
Vienna for which it had been commissioned and was first heard at the fourth perfor-
mance, three weeks later. But the most important passage in this letter is that in 
which he tells us that Goethe has promised to write something ("etwas") for him. This 
"something" has been clarified, thanks to Max Unger's reference to a letter by Otto 
Heinrich von Loeben: 
•wissen Sie auch, dass ... Beethoven ihn [Goethe] veranlasst hat, seinen Faust für 
die Musik zu gestalten? Wenn zwei solche Wesen nach einem Kranze streben, ihn 
dann vereint halten, lernt man wohl von der Rückkehr der Zeit olympischer Wett-
streite reden!" 
Several reasons were responsible for the fact that this project never saw completion. 
For one thing, Goethe never provided the promised libretto. For another, Beethoven 
died before the publication of "Faust, der Tragödie zweiter Teil". The last scene 
of that second part, including the "Chorus mysticus" would, no doubt, have acted as a 
powerful stimulus to i').is musical imagination. But it must be owned that "Faust" , this 
"Hauptgeschäft" of Goethe's career, is not fit for musical composition as it stands, 
that is, without cuts and adaptations. It proceeds at the speed of speech, to its own 
verbal music. And, unlike the composer Prince Anton Heinrich Radziwill (1775-1833) 
Beethoven was sensitive to this. In the published text of "Egmont" , Goethe - by his 
stage directions - clearly invites a composer to collaborate with him. The published 
text of "Faust" is a very different matter, and this difference is articulated clearly in 
an important judgment of Goethe's concerning musical compositions of "Egmont" and 
"Faust". When Förster visited Goethe at Weimar (in 1820 or 1821; Biedermann, 
"Gespräche", 5 vols., II. 517) he mentioned the recent composition of "Faust" by 
Radziwill, performed in Berlin. Goethe objected to the fact that Faust's great mono-
logues, such as that after the Easter scene, were set to music when there was no need 
for music. He quoted Coleridge: 
"An orphic song indeed 
A tale divine of high and passionate thoughts 
To their own music chaunted. • 
(I might add that Goethe, who wrote verse in English in his Leipzig student days, 
quoted Coleridge in English. Coleridge's poem does not refer to Goethe's "Faust", 
but to his fellow-poet Wordsworth. "To William Wordsworth" was first published in 
1817. See Poetical Works, ed. E. H. Coleridge, 2 vols., Oxford, 1912, I. 403, line 
45.) 
At this point in the conversation, someone interrupted to remind Goethe of Beethoven's 
music for another monologue, that of Egmont in prison. Goethe's reply must be quoted 
in full: 
"Nun, da möchte ich doch auf den bedeutenden Unterschied der Situation aufmerk-
sam machen! Faust kehrt von dem Spaziergange zurück; in ernste Betrachtungen 
versenkt, verweist er den knurrenden Pudel, der ihn stört, zur Ruh und begibt sich 
dann daran, mit Sinnen und Nachdenken sich das Verständnis über die schwerste 
stelle des Evangeliums zu erschliessen. Dies alles scheint mir zur musikallschen 
Begleitung nicht geeignet. Da ist es doch etwas Anderes, wenn Egmont den lang 
entbehrten Schlaf herbeiwünscht: 'SUsser Schlaf! Du kommst, wie ein reines Glück, 
ungebeten, unerfleht, am willigsten. Du lösest die Knoten der strengen Gedanken, 
verwischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes; ungehindert fliesst der Kreis 
innerer Harmonien, und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn versinken wir und hören 
auf zu sein. ' 
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Hier habe ich ausdrücklich angegeben, dass Musik seinen Schlummer begleiten soll, 
sanft während der Erscheinung des Traumbildes, das verschwindet, als die Trom-
meln der Wache ertönen, welche Egmont zum Blutgerüst begleiten soll. Hierbei 
ist allerdings die musikalische Begleitung angezeigt, und Beethoven ist mit be-
wundernswertem Genie in meine Intentionen eingegangen• . 
We are here not concerned with Goethe's praise of Beethoven's "Egmont", about which 
he wrote to Marianne von Willemer in 1821: "Beethoven hat darin Wunder getan", but 
rather with the fact that in spite of the recalcitrant nature of the material, Beethoven 
persisted in attempting to compose "Faust• . When Rochlitz visited Beethoven in Vienna 
in 1822 and transmitted to him Breitkopf's suggestion to write incidental music to 
"Faust", analogous to "Egmont", his reply was: "Es lässt sich keiner so gut kompo-
nieren wie er" . And, indeed, it is interesting to note how many texts of Goethe and 
how few of Schiller Beethoven set to music. Perhaps the most moving testimonial is 
that in a conversation book of 1823 in Beethoven's inimitable scrawl: "Ich schreibe 
nur das nicht, was ich am liebsten möchte, sondern des Geldes wegen, was ich brauche. 
Es ist deswegen nicht gesagt, dass ich doch bloss ums Geld schreibe. Ist diese Periode 
vorbei, so hoffe ich endlich zu schreiben, was mir und der Kunst das Höchste ist -
FAUST". 
Bernhard Stockmann 
DIE INTERPRETATIONSAUSGABEN DER KLAVIERSONATEN BEETHOVENS 
Nach dem Tode Beethovens erschienen zwei Ausgaben seiner Klaviersonaten, deren 
Herausgeber, Karl Czerny 1 und Ignaz Moscheles 2, den Komponisten noch kannten. 
Wenngleich diese Ausgaben sich nicht mit den Quellen, etwa den Erstdrucken, aus-
einandergesetzt haben - die Vorstellung von einer textkritischen Edition war noch zu 
wenig entwickelt, zudem der zeitliche Abstand zum Werk gering - , die Abweichungen 
und Zutaten sind unerheblich. Fingersätze, Hinweise für den Pedalgebrauch, Metronorn-
zahlen, dynamische und agogische Vortragsbezeichnungen fallen auf. Auch in der Aus-
gabe der Klaviersonaten, die Franz Liszt 3 besorgte, tritt der Herausgeber kaum 
hervor. Nicht einmal Fingersätze sind zu finden. 
Erst eine neue Generation von Spielern und Lehrern versuchte, den Notentext auszu-
legen: Einmal spieltechnisch, indem die Schwierigkeit einzelner Stellen erläutert 
wird, zum anderen durch Hinweis auf den Vortrag selbst: die Dynamik, Agogik, 
Phrasierung. Äußerlich zeigen diese Ausgaben auch Fußnoten. Der Pädagoge spricht 
vor allem aus Hans von Bülow 4, dessen Winke zunächst einem sauberen Spiel gelten, 
so wenn er Fingersätze eigens begründet oder den Übenden dazu anhält, auf eine be-
stimmte Haltung der Hand zu achten. Mehr auf die Gestaltung sieht Eugen d' Albert 5 . 
Zu starken Eingriffen in den Notentext entschloß sich Hugo Riemann 6, indem er seine 
Lehre von der Phrasierung veranschaulichen wollte. Der Musiktheoretiker verstand 
die thematische Gliederung der Klassik vom Auftakt her. Dies führte folgerichtig zu 
einer Umdeutung der authentischen Bogensetzung, die bei Beethoven oft gar nicht den 
großen Zusammenhang meint, vielmehr die Gliederung im Kleinen und somit einem 
durchartikulierten Spiel dienen soll. Seine Absichten könnte Riemann unmißverständ-
licher klarmachen, hätte er die Phrasierungsbögen zusätzlich über die originalen Be-
zeichnungen stechen lassen. Im ersten Satz der Sonate op. 110 bemerkt Riemann in 
den Figuren der Zweiunddreißigstel (T. 12ff) eine verborgene Zweistimmigkeit, die aus-
gesetzt wird, wobei ergänzte Achtelwerte nach oben gestielt sind. 
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